











































































































































































































































































































 8  Comprehensive income is defined･･as “the change in equity [net 
assets] of a business enterprise during a period from transactions 
and other events and circumstances from non owner sources . It 
includes all changes in equity during a period except those resulting 
from investments by owners and distributions to owners.”
43
　包括利益、純利益、その他の包括利益の関係について―
10 “This Statement uses the term comprehensive income to describe the 
total of all components of comprehensive income, including net 
income. This Statement uses the term other comprehensive income to 
refer to revenues, expenses, gains, and losses that under generally 
accepted accounting principles are included in comprehensive income 
but excluded from net income.”
　この場合、純利益の意味について―
16 “Items included in net income are displayed in various classifications. 
Those classifications can include income from continuing operations, 
discontinued operations, extraordinary items, and cumulative effects 
of changes in accounting principle.”
　そして、その他の包括利益の内容について―
17 “Item included in other comprehensive income shall be classified 
based on their nature. For example, under existing accounting 
standards, other comprehensive income shall be classified separately 
into foreign currency items, minimum pension liability adjustments, 



























  “Additional classifications or additional items within current classifications 


















0 ……… ＜当期純利益＞ ……300
100 ……… ＜当期包括利益＞ ……200
　示したように、当期純利益のみの表示では、売却され実現した×２期末
に 300 が表示され、包括利益表示では、市場変動を容れて×１期末に 100、
×２期末に 200 が計上される。いずれにしても利益総額は 300 である。
　上述の包括利益の算式に当てはめて整理すると、次のようになろう。
（包括利益） （当期純利益） （その他の包括利益）
×１期： 100 ＝ 0 ＋ 100































１）FASB “Statement of Financial Accounting Concepts” No.5―
Recognition and Measurement in Financial Statements of Business 
Enterprises―(1984 － 2002ed)
　　平松、広瀬訳『財務会計の諸概念に関するステートメント第 5号―営
利企業の財務諸表における認識と測定』(2007 年版 ) 参照。








　（ 1 ） 貸借対照表学説の発展史上、後退的役割をもつものである。
　（ 2 ） 理想的貸借対照表の本質および機能にもとづいて、あるべき資産
評価を論じている。












　（ 6 ） 評価論上、未実現損益を重要課題とすること、それは功績である
が、使用資産についての未実現利益の表示は遊戯的で、不適切な
利益処分に結び付くとの批判は逃れられない。

































































































































pp.428 ～ 432 参照。
２）E.Walp “Zur Dogmengeschite der Bilanz von 1861-1919”―Festchrift 
fur Eugen Schmalenbach―（Koln 1933）s.54。
３）小菅敏郎『コフェロの評価論』（『評価学説研究』所収、昭和 12 年）p.162。
４）Statement of Financial Accounting Standards No.107 “Disclosures 
about Fair Value of Financial Instruments”（1919）
５）佐藤信彦『包括利益概念と利益観』（『企業会計』第 53 巻 7 号、2001）
６）木村重義『理想的な貸借対照表について』（『会計』第 69 巻 4 号、
1956）、『時価主義会計論』（昭和 54 年）p.21。コフェロは「現実的」
貸借対照表に対して、「理想的」貸借対照表を考察するという意図と、
その立場とをいっそう明瞭に述べるべきではなかったかと批判され
る余地がある、と述べる。
